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Abstract: We developed a new sodium lidar (4W, repetition rate 1 kHz) and installed it at Tromso, Norway. The 
lidar temperature/wind observation needs three-frequency operation by switching the frequencies in series. 
Currently the switching is done with 1 min because of the low response of the mechanical shutter in the laser 
line. To improve this, we designed a fast switching system with acousto-optic (AO) devices. It is controlled 
pulse by pulse operated with a originally programed FPGA board. Further, using the same FPGA board, a 
photocounter is being developed. The concept is that it can be operated with pulse by pulse data acquisition 
with altitude resolution of 0.64 sec (96 m) bins. In the first step, we simulated a FPGA logic circuit on a PC 
demonstrating an AO frequency switching and the photocounter. In this talk, we show the simulation results 
and demonstrate the FPGA board we made. 
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ターにも AO を用いる。図 1 にはこの周波数シフタ












Fig.1.Schematics of the AO frequency shifter 
AO(-)_c がレーザ遮蔽と周波数補正をおこなう。周波数の切り替えタイミングを厳密に行うために、その on/off の
トリガー制御を FPGAで行うことにした。この構想に基づく AO のトリガー制御のため FPGA用の制御プログラム
のシミュレーションを行った。 




Table1.AO trigger for the frequency shift.  
 AO(+)_S AO(-)_S AO(+)_C  AO(-)_C  
ν0  OFF  OFF  ON  ON  
ν0＋⊿ν  ON  OFF  OFF  OFF  
ν0－⊿ν  OFF  ON  OFF  OFF  
 
ライダー観測では、望遠鏡で受信した光子は光電子増倍管(Hamamatsu H7421-40)により光電変換されパルス幅
30nsec の方形波信号としてカウンタに入力する。カウンタでは高度 0-150 kmの範囲を一定の高度範囲に分割し（カ










Fig.2.Result of Counter simulation 
 
FPGAシミュレーターを使用し、周波数切替のための AO のタイムチャートの製作、カウンタ構築を行った。 
パルス毎に必要な高度分の binカウントを行い、周波数が切り替わってもデータが混乱しないように蓄積していく
アルゴリズムを今後検証していく。また、現状カウンタ構築のシミュレーションでの動作確認はできているが、
FPGAに焼き込みを行い動作確認する必要がある。 
